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Postage stamps and related objects are miniature communication tools, and they tell a 
story about cultural and political identities and about artistic forms of identity 
expressions. They are part of the world’s material heritage, and part of history. Ever 
more of this postal heritage becomes available online, published by stamp collectors’ 
organizations, auction houses, commercial stamp shops, online catalogues, and 
individual collectors. Virtually collecting postage stamps and postal history has recently 
become a possibility. These working papers about Africa are examples of what can be 
done. But they are work-in-progress! Everyone who would like to contribute, by 
sending corrections, additions, and new area studies can do so by sending an email 
message to the APH editor: Ton Dietz (dietzaj@asc.leidenuniv.nl). You are welcome! 
 
Disclaimer: illustrations and some texts are copied from internet sources that are publicly available. All 
sources have been mentioned. If there are claims about the copy rights of these sources, please send an 
email to asc@asc.leidenuniv.nl, and, if requested, those illustrations will be removed from the next 
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Part 1: French, British, Spanish and German postal services in 







Morocco had a very chaotic early postal history. In 1851 the French state started to organise 
postal services in some major towns in the Northwestern part of Africa (see section 1, with own 
stamps from 1892 onwards), followed by Great Britain, which organised postal services in 
Tangier and other places in Morocco after 1857 (using British and Gibraltar stamps first and 
specific post stamps for Morocco from 1898 onwards; see section 2). Spain followed in 1867 
(with own post stamps only in 1903; see section 3), and Germany in 1899 (section 4). In 1892 
also a Moroccon state-based organisation had started to organise postal services, the Cherifien 
Mail (see section 5). These were taken over by the French state in 1912.   However, a lot of 
postal services in the 1890s were organised by private companies, or foreign consulates (see 
section 6). After 1912 the French and Spanish colonial states took over (sections 7 and 9), with 
the exception of Tangier (Tanger) that remained an international zone until 1957 (section 11). 
During the first world war (section 8) postal services experienced war conditions. But war 
conditions (military campaigns to ‘pacify’ the local inhabitants; and in 1905 and again 1911 the 
threat of a military confrontation between Germany on the one hand and French/British/Spanish 
interests on the other) also left its marks on the postal services. The first example was the 
Spanish military campaign in Melilla in 1893 (included in section 2). Also some attention will be 





African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper Nr 5; Ton Dietz; Morocco, 







1 FRENCH POST OFFICES IN MORROCCO, 1851 ONWARDS 
 
For some background information see: http://www.timbres-du-maroc.info/blog/ 
 
France gained influence in the Moroccan Sultanate after a French-Moroccan war in 1844. In 
1852 a first Post Office was opened in Tangier (Tanger in French), and Maurice Hadida (2014, 
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http://images-00.delcampe-static.net/img_thumb/auction/000/323/407/760_001.jpg: “1859-lettre France-guerre du 
Maroc intendance militaire rabat pour tanger 21/2/1 “ 
 
In 1863 the French Post Office in Tangier used “Tanger Algerie” as Postmark [Hadida, p. 9: 
sent to Oran on 14/04/1863], later ‘Tanger Oran’ was used [e.g. Hadida p. 11] . Sometimes the 
cancellation was not done in Tangier, but in Marseille (‘2240’) on French stamps [Hadida, 
cover from Tangier to Bordeaux 8/11/1873; Hadida p. 10]. Or with a Postmark with ‘Maroc 
Marseille’ [Hadida p. 12: Cover from Casablanca via Marseille to Italy; 9/12/1878]. Hadida also 
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Paris; sent 27/10/1890; Hadida p. 15]. In 1886 the Postmark ‘Tanger Maroc’ was used [cover 













































Hadida, 2014, p. 15 and p. 13 
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French post offices in Morocco used their own stamps, from 1891 onwards. 
 
 
Between 1891 and 1914 the French postal authorities in Morocco issued 36 different stamps. 
 
- A series issued in 1891, with Centimos overprints on French stamps of 1876 and later: eight 






























5c green: http://www.france-timbre.fr/images/maroc/maroc-1.jpg 
5c yellowgreen/1: http://www.timbres-de-france.com/image/Maroc/maroc-2.jpg 
5c yelllowgreen/2: http://www.timbres-de-france.com/image/Maroc/maroc-3.jpg 
10c: http://www.algeriephilatelie.net/_traitement_image.php?image=Maroc/Timbres- 
Poste/1891/3A_1.jpg&watermark=images/logo.png 
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Special stamps: http://stampauctionnetwork.com/f/f13525.cfm 
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- A series of seven stamps issued in 1903, again as ‘centimos’ overprints on French stamps 































Note: in the early part of the 20
th 
Century many examples can be found of postcards in African 
colonies, in which ‘African beauties’ or ‘ethnic nudes’ are portrayed, particularly in French 
African possessions. It is surprising to find these postcards in Morocco as well, given the 
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leadership and population in those years. This is one example, the first one I could find. 
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- Twelve stamps issued in 1913 with overprints in arab script: 1c, 2c, 3c, 5c, 10c, 15c, 20c, 
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These stamps were still in use after French declared Morocco a protectorat in 1912, and were 
gradually replaced by new stamps (see section 7). 





The French postal authorities in Morocco also issued ‘timbres-taxes’, first in 1896 (five values, 
5c, 10c, 30c, 50c. and 1 peseta. In 1909 French stamps of 1908 were overprinted, in four values 
(1c., 10c., 30c, and 50c.) followed by a series of seven values in 1911 (1c., 5c., 10c. (2x), 30c., 
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French Post Office in Fez: 
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French Post Office in Safi: 
 
 





















French Post Office in Tetuan: 
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French Post Office In Tangier 
 
 























French Post Office in Tangier, January 1898, letter to Mazagan in Morocco 
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1902 from Tangier to Paris 
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French Post office in Tangier, in 1908, on a postcard with an impression of the result of warfare 
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French postcard commemorating the departure of the 1
st 
foreign legion regiment to Morocco in 























































“MAROC - POSTE CHERIFIENNE N°3 OBLITERATION TRESOR ET POSTE *215* DU 16-12-1912 - GRIFFE 
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The  source  of  this  postcard  writes:  “A  rare  photo  card  shows  a  military  field  brothel  in 
Morocco. Two dark skinned women pose with soldiers outside the tents used for the sexual 
encounters. The caption reads At Camp Arblou l’Arbi. The B.M.C. For the military forces, the 
BMC  or  mobile  military  brothel  (Bordel   Militaire  de  Campagne,/ (Bordel  Mobile  de 
Campagne), was set up to serve the soldiers. One, in Meknes, Morocco, included 500 buildings, 
with cafes, dance halls, and prophylactic stations. In a cartoon BMC scene, soldiers are seen 
negotiating for and engaged in sex with the women. One figure demonstrates his inability to pay 
by showing his empty pockets. White, North African and black African troops mix in the scene, 
though frequently separate facilities were established for the African soldiers. Note the red light 
hanging above the entrance sign. Such mobile brothels first appeared in the First World War 
and could be found in French Indochina as late as the 1950’s. Due to controversy surrounding 
the use of government sponsored prostitutes, euphemisms for the BMC surfaced, such as Boîtes 
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2       BRITISH POST OFFICES IN MOROCCO, FROM 1857 ONWARDS 
According to Maurice Hadida (the Collectors Club New York, 03/09/2014) the earliest known 
letter handled by the British Postal Agency and sent from Morocco (Casablanca) was sent to 
London via Gibraltar on 3/10/1860. It used A26 (for Gibralter) as a postmark on post stamps fro 
Great Britain [Hadida p.18]. In 1873 a Postmark was used with Tangier, with an inverted N, 
together with A26 [see Hadida p. 21]. In 1882 a normal Tangier Postmark was used, but again 
next to A26 and a Gibraltar Postmark on a Post stamp issued by Great Britain [see Hadida p. 
22].  In 1886 the Tangier Post Mark (and A26 hand stamp) was used on covers with Gibraltar 
Post Stamps (Bermuda Stamps overprinted Gibraltar; and later, in 1892, Gibraltar imprints) 
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In 1898 Gibraltar stamps were overprinted with ‘Morocco Agencies’. [Hadida 2014, p. 26, letter 



























African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper Nr 5; Ton Dietz; Morocco, 
part 1, Version January 2017 
 
 
A British internet source (GBOS) had this to say about the Morocco Agencies: 
“Morocco used a well-organised system of internal "Sherifien" mail, and all international mail 
was  carried  out  by  foreign  postal  systems  under  contract.  This  led  to  a  large  number  of 
competing offices in the main towns (especially the ports) run by Germany, France, Spain, and 
the UK. At first the British post offices were run by the Gibraltar postmistress (with, it is 
alleged, a formidable rule of iron) as if the huge country was a sort of sub-office of Gibraltar. 
The  first  stamps  were  therefore  Gibraltar  stamps  simply  overprinted  "Morocco  Agencies" 
(1898) and retained their Spanish currency. 
When  control  of  the  Moroccan  agency  was  transferred  from  Gibraltar  to  London  the 
overprinted Gibraltar stamps were replaced by British stamps with a Spanish currency overprint 
in 1907. At first they were used in British post offices throughout Morocco (alongside stamps in 
British currency), but in 1917 they were replaced by overprints in French currency in the places 
where that currency was in use, and in 1927 Tangier had a distinctive overprint on the main low 
values. 
Historical note: The presence of foreign post offices in Morocco was not purely about a 
benevolent desire to give overseas postage facilities to residents, it was also about military 
control, trading imperatives and even domination. A history of Morocco states that "Attacks on 
foreigners were frequent and the tribes took power into their own hands. At that time, the 
French occupied Morocco, The Spaniards, for historical reasons, insisted on sharing the 
influence on Morocco. In 1906, the Conference of Algeciras (in which 30 nations were present) 
took  place  and  had  the  effect  of  internationalizing  the  whole  affair.  Tangier  was  an 
international free port, and the whole country was under the protectorate of the French 
government." Even the delineations between the "French Zone", "British Zone", "Spanish Zone" 
were fiercely protected by the respective national armed forces, sometimes with the Moroccans 
as bemused and innocent bystanders; this situation lasted until the middle of the 20th century”. 
http://www.gbos.org.uk/index.php/Country_List/28 
 
In 1898, the British postal authorities had issued a series of eight stamps, with ‘Morocco 
Agencies’overprint on Gibraltar stamps, using Spanish currency. There were also two different 
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In 1903 a new series of post stamps was issued, with seven stamps [Morocco Agencies on 
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6 Pes:  http://www.africastamps.co.uk/graphics/A608.jpg 
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“For the British post offices in the French sphere of influence in Morocco it was decided to 
issue British stamps overprinted in French currency in 1917. This was mostly the huge area of 
south west Morocco. Until then the offices had used stamps overprinted with Spanish currency” 
http://www.gbos.org.uk/index.php/Country_List/30 
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1937 Issues, French currency 
 
http://gbos.org.uk/gfx/pictures/1150286004.jpg and http://gbos.org.uk/gfx/pictures/1150285983.jpg 
 
 
“The offices using stamps in French currency closed during 1937-1938 and the stamps were 
withdrawn on 8 January 1938”. http://www.gbos.org.uk/index.php/Country_List/30  
“Between  1937  and  1949  ordinary  unoverprinted  British  stamps  were  used.  From  1949 
"Morocco  Agencies"  sterling  stamps  were  reintroduced  for  use  in  Tetuan  only  (and  also, 
possibly, to increase philatelic revenue)”. http://www.gbos.org.uk/index.php/Country_List/29  
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“All the sterling-currency issues were finally withdrawn on 31 December 1956, with the closure 
of the last office”. http://www.gbos.org.uk/index.php/Country_List/29 
 










http://gbos.org.uk/gfx/pictures/1150300831.jpg and http://gbos.org.uk/gfx/pictures/1150300857.jpg 
 




British Post Offices 
Between 1886 and 1907 (Hadida 2014) eight Post Offices had been opened in Morocco, all 
attached to Tangier: Tangier itself as well as Mazagan, Mogador, Larache, Casablanca, 
Marrakech, Fez and Rabat. 
British Post Office in Tangier, 1887 (Gibraltar stamp used, Sterling currency) and 1898 
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British Post Office in Casablanca, sent in 1937 (mixed currencies: Tangier in British currency, and 
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http://www.stevedrewett.com/images/7004.jpg (Postmark Marrakech, 1923) 
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3  SPANISH POST OFFICES FROM 1863 ONWARDS 
Parts of the Moroccan Coast were in Spanish possession since the late 15
th  
Century (1497 for 
Melilla, followed by Ceuta and the islands of Penon de Gomera and the Alhucemas). But also 
other places were connected with Spain by mail services, like Tetuan. In 1860 Spain waged a 















MARIANO FORTUNY – La Batalla de Tetuán (Museo Nacional de Arte de Cataluña, 1862-64. Óleo sobre lienzo, 
300 x 972 cm), in: HTTP://WWW.TIMBRES-DU-MAROC.INFO/BLOG/574/LAVENEMENT-DES-POSTES- 
LOCALES-ET-PRIVEES-DU-MAROC (In French). 
 


























http://images-00.delcampe-static.net/img_large/auction/000/309/736/118_001.jpg: “MARRUECOS. Cartas. 1861 
(Enero). Tetuan a Barcelona. Carta completa con texto” 
 
 
From 1863 onwards the Spanish consulates in Morocco started to develop postal services, 
connecting Morocco with Spain and elsewhere, particularly in Northern Morocco. Spanish 
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3.1 Spanish stamps used in Morocco before 1903. 
 
 
























http://images-02.delcampe-static.net/img_large/auction/000/323/307/973_001.jpg “E-GOBIERNO PROVISIONAL. 
Cartas. 1872 (1 Sept) TANGER - ESPAÑA - ITALIA. 107 (x4). Tanger a Italia. Carta con franqueo...” 
 
Another example is given by Hadida (2014), a registered cover from Moroccan Alcazarquivir to 
Spain, sent 1/10/1872, and with a Postmark saying ‘Correo Español en Africa Certificado’. 
[Hadida, p. 29]. In 1873 a Postmark was used with ‘C. Español en Marruecos’ (Hadida: cover 
from Tangier to London 8/02/1873, or a cover from Tangier to Casablanca 2/2/1890; Hadida p. 
30 and 33). And in 1879 it was ‘Correo Español en Africa’(Hadida, p. 31, a cover sent from 
Tangier to Lyon on 9/9/1879), and in 1882 just ‘Correo Español’ (Hadida, p. 32, cover from 
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http://www.iberphiltienda.com/images/iberphil/imgproductos/Gr/728/480.jpg: “# 204 (2). 1879-25 cts blauw grijs, paar. 





Next to Tangier, Spain had post offices in Casablanca, Mazagan, Mogador, and Tetuan. (And 
elsewhere?) 
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Postmark Mogador on Spanish stamps 
 
Hadida, 2014, p.34, Front from a registered parcel post from Mogador to Hamburg, 22/11/1896, 


























Hadida, 2014, p.34 
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Other examples for Tangier 
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http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225/m/mGS8tE_AXhmxrZ7EhByWQKw.jpg: “ISLA DE LUZON 1894 MELILLA 
ESCUADRA LOCAL,ARMY EXPEDITION,MOROCCO,MARRUECOS” 
http://i.ebayimg.com/00/s/NTkxWDM5MQ==/z/vVIAAOSw1-RUYo8T/$_12.JPG: “TEMERARIO 1894 MELILLA 
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(brown): http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/mQtiSBjCMBktFUUfAIsO5zw.jpg : “ALAVA 1894 MELILLA 
EJERCITO LOCAL STAMP, ARMY EXPEDITION,MOROCCO,MARRUECOS” 
(brown): http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mfFfbyyid7eBFOGl2e_6VLA.jpg: “CONSTITUTION 1894 
MELILLA EJERCITO LOCAL STAMP,ARMY EXPEDITION,MOROCCO,MARRUECOS” 
(red): http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mzcHiMkrDvS6D-oXueJI5MA.jpg: “CATALUNA 1894 MELILLA 




http://images-01.delcampe-static.net/img_large/auction/000/171/128/940_001.jpg “MAROC - MELILLA - 1894 - 
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http://images-00.delcampe-static.net/img_large/auction/000/171/128/537_001.jpg: Yvert nr 11 
http://images-01.delcampe-static.net/img_large/auction/000/171/128/502_001.jpg: Yvert nr 10 
http://images-00.delcampe-static.net/img_large/auction/000/171/128/267_001.jpg: Yvert nr 9 
http://images-02.delcampe-static.net/img_large/auction/000/171/128/248_001.jpg: Yvert nr 8 
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3.3 1903 issue of stamps for Spanish post offices in Morocco 
From 1903 onwards Spanish post offices had to use Spanish stamps with “Correo Español 
Marruecos”, issued in 1903 and again in 1909 (see 3.4).  In 1908 there were specific stamps for 
Tetuan (3.5). Spanish post offices in Morocco used specific post marks in Tetuan, Tangier, Safi, 
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3.6 Various postmarks on Spanish Moroccan stamps and/or mail handled by Spanish 
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Hadida, 2014 shows Spanish stamps overprinted Correo Español Marruecos on a registered 
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4       GERMAN POST OFFICES IN MOROCCO, 1899 (1890) ONWARDS 
Between 1890 and 1899 mail was carried by steamships of the German maritime companies 
Atlas Line, O.P.D.R and Woermann. They used rectangular cancellations on German post 
stamps ‘AUS WEST AFRIKA’, or ‘AUS WEST AFRIKA MIT HAMBURGER DAMPFER’. 
The Woermann company used ‘DEUTSCHE SEEPOST LINIE HAMBURG WESTAFRIKA’ 
and the number of the line. On 20/12/1899 Germany opened seven post offices, with Tangier 
the main one. In 1910-1911 nine other agencies were opened. Until 15/11/1907 Germany used 
UPU  rates.  After  that  date  mail  to  Germany  only  had  to  use  German  domestic  rates. 
(Information as given by Hadida, 2014, p. 36). 
Hadida, 2014, p. 37: Cover from Mogador to Hamburg 12/04/1893 ‘AUS WESTAFRIKA’. 
 
 
Hadida, 2014, p. 37 
 




















http://www.briefmarkensammler-schwedt.de/27_29.html “Seepost-Vorläuferkarte aus Mogador (Marokko) vom 1. 
März 1891 (aus dem rückseitigen Text hervorgehend); entwertet mit zweizeiligem Rahmenstempel AUS 
WESTAFRIKA und handschriftlichen Vermerken "Via Canarische Inseln" und “Las Palmas 4.3.(18)91“; ng. K1- 
Ankunftstempel HAMBURG 1/19.3.(18)91/2-3 N(achmittag) und K1-Ausgabestempel STUTTGART/20.3.(1891); 
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Hadida, 2014, p. 38 
 
Hadida, 2014, p. 39: Cover from Mogador to Hamburg 10/09/1899 ‘DEUTSCHE SEEPOST 


























Hadida, 2014, p. 39 
 
The source http://www.deutsche-schutzgebiete.de/post_in_marokko.htm had this to say (in German): 
“Vom 20. Dezember 1899 bis August 1914 im französischen Gebiet und bis 12. Juni 1919 im spanischen 
Gebiet in der Währung 1 Peseta = 100 Centimos 
Deutsche Postanstalten in Marokko bestanden in Tanger, Alkassar, Arsila, Asimmur, Casablanca, Fez, 
Fez-Mellah, Larache, Marrakesch, Mazagan, Meknes, Mogador, Rabat, Saffi, Tetuan. Von Marokko gibt 
es nur Vorläufer (ab 1893) für die Dampfer der Woermann-Linien, deren Vertreter postamtlich die 
deutschen Reichspostmarken der Ausgabe 1889 verkauften. Die Briefe wurden mit den Seepoststempeln 
entwertet und sind nur an Annahme- oder Absendervermerken oder ähnlichen Anhaltspunkten auf ganzen 
Briefen oder Briefteilen zu erkennen. 
Die erste deutsche Postanstalt wurde am 20.12.1899 in Tanger errichtet und verfügte ab Beginn über 
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“Seepostbriefe und -karten sind Vorläuferbelege aus Marokko, wenn sie in einem marokkanischen Hafen 
auf einem deutschen Postdampfer aufgeliefert wurden und mit deutschen Postwertzeichen und einem 
deutschen Entwertungsstempel versehen sind. 
Seepostbriefe und -karten wurden von der Woermann-Schifffahrtslinie nach Hamburg mitgenommen und 
dort dem Postamt 1 übergeben. 
Die Freimarken wurden auf dem Dampfer mit einem zweizeiligen Rahmenstempel AUS WESTAFRIKA 
entwertet. 
Deutsche Postanstalten bestanden ab 20.Dezember 1899 in Marokko in Tanger, Alkassar, Arsila, 
Casablanca, Fes, Mogador, Rabat und Tetuan. Diese Postanstalten führten Marken und Postkarten der 
Deutschen Reichspost mit Aufdruck des Landesnamens und der spanischen Währung. 
Die Herkunft von Vorläuferbriefen und -karten, aus Marokko lässt sich nur anhand des Absenders oder 
Angaben aus dem Brieftext feststellen”. 
In 1898 the German authorities in Morocco issued their own post stamps, a series of six different values 
in centimos, overprinted on German Reichspost stamps, and using ´Marocco´, followed by overprints on 
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The three different Germania series together: ‘Marocco’ on Reichspost stamps, ‘Marocco’ on 
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Hadida 2014, p. 44: Money order from Alkassar to Fez 27/4/1913 with German stamps from 
1905 (Deutsches Reich) overprinted ‘MAROKKO’ (gothic) and Spanish currency. According to 
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Hadida, 2014, p. 41: Registered cover from Fez to Germany on German stamp from 1900 (Reichspost) 
overprinted ‘MAROCCO’ and Spanish currency. 
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Hadida, 2014, p.42: Registered cover with ’AR’ from Mazagan to Tangier 14/11/1907 on 
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3 pf: http://i.ebayimg.com/t/DEUTSCHE-AUSLANDSPOSTAMT-MAROKKO-46-Briefstueck-Stempel-Tanger-6- 
/00/s/OTgwWDExNjA=/z/dwsAAOSwymxVLB38/$_35.JPG 
5 pf: http://www.ebay.nl/itm/DP-Marokko-Tanger-b-cc-19-9-08-Typ-4-Luxus-Briefstuck-e13-/321568062728 
25 pf: http://i.ebayimg.com/t/DEUTSCHE-AUSLANDSPOSTAMT-MAROKKO-50-Briefstueck-Stempel-Tanger-8- 
/00/s/ODQxWDEyNjE=/z/RXEAAOSwpDdVLB4Y/$_35.JPG (May 1914) 
And http://www.ebay.nl/itm/DP-Marokko-Tanger-Marokko-27-5-11-Typ-10-Luxus-Briefstuck-e13-/271651080289 
30 pf: http://www.ebay.nl/itm/DP-Marokko-Tanger-Marocco-17-5-11-Typ-5-Luxus-Briefstuck-e13-/271651903679 
40 pf: 
http://www.germanpostalhistory.com/php/searchviewpage.php?country_spec=Political.Africa&newsearch=true 
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2 Mark: http://i.ebayimg.com/t/DP-Marokko-Mi-56-IA-Luxusbriefstueck-Tanger-kk-c-E-9- 
/00/s/NjAwWDg4Mg==/z/gDAAAOSwWKtUtYgi/$_35.JPG 
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According to Maurice Hadida (2014, p. 45) the German navy used a special post mark during 
the so-called Agadir crisis (between 1/7/1911 and 15/11/1911). As an example he shows a cover 
sent from Agadir to Germany on 27/09/1911, ‘KAIS. DEUTSCHE MARINE SCHIFFSPOST 




























Hadida, 2014, p. 45 
 
On two occasions Germany tried to increase its influence in Morocco, in 1905/06 and 1911 (the 
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“Die Marokkokrise, ursächlich durch französische Annexionspläne heraufbeschworen, endet mit einer 
diplomatischen Niederlage Deutschlands. Reichskanzler Bülow äußerte am 5. April 1906 über die Ziele 
der deutschen Marokkopolitik vor dem Reichstag: "Wir wollten nicht in Marokko selbst festen Fuß 
fassen; denn darin hätte eher eine Schwächung als eine Stärkung unserer Stellung gelegen. Wir wollten 
auch älteren politischen und historisch begründeten Ansprüchen Spaniens oder Frankreichs keinen 
schikanösen oder überhaupt keinen Widerstand entgegensetzen, solange die deutsche Rechte und 
Interessen geschont und geachtet werden. Wir wollten uns auch nicht an England reiben, weil dieses in 
seinem Vertrag vom April 1904 eine Annäherung an Frankreich vollzogen hatte. [...] Was wir wollen, 
war, zu bekunden, dass das Deutsche Reich sich nicht als quantité négligeable (unbedeutende Masse) 
behandeln lässt, dass die Basis eines internationalen Vertrages nicht ohne Zustimmung der 
Signaturmächte verrückt werden darf, dass in einem so mächtigen, selbstständigen, an zwei 
Welthandelsstraßen gelegenen Wirtschaftsgebiete die Tür für die Freiheit des fremden Wettbewerbs offen 




African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper Nr 5; Ton Dietz; Morocco, 







































“1908 erhielt die deutsche Firma Mannesmann von Sultan Muley Abdul Hafid von Marokko eine 
Erzkonzession. Nach und nach erlangte Mannesmann 2000 Erzkonzession und kaufte 90 000 Hektar Land 
und baute Fabriken, Anlagen und Handelshäuser. Fünf Jahre nach der 1. Marokkokrise kam es erneut 
zum Konflikt zwischen Frankreich und dem Deutschen Kaiserreich. Frankreich nahm 1911 die Unruhen 
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spanische Soldaten waren zu dieser Zeit bereits in Marokko stationiert. Das drastische Vorgehen der 
französischen Militärbehörden stört die deutschen wirtschaftlichen Interessen im Lande. Der 
Staatssekretär des Auswärtigen Amts, von Kiderlen-Wächter, will koloniale Vorteile aus der Krise 
herausholen. Deutschland erklärte sich bereit, Marokko Frankreich zu überlassen, verlangte aber als 
Ausgleich das französische Kongogebiet. 
Das enge Zusammenhalten der Ententemächte untereinander offenbarte sich schon im nächsten Jahre 
in geradezu bedrohlicher Weise, anlässlich der so genannten zweiten Marokkokrise. Im März des Jahres 
1911 kam in Paris ein neues Ministerium ans Ruder, dem auch Delcasse angehörte. Er war zwar nur 
Marineminister, und es wurde nach außen betont, er solle keinen Einfluss auf die Politik ausüben, aber 
aus mehreren Anzeichen ist zu schließen, dass sein Geist auf die Kollegen im Kabinett abfärbte. Kurz 
nach dem Regierungswechsel teilte der französische Botschafter in Berlin, Jules Cambon, der 
Wilhelmstraße mit, dass Unruhen, die in Fez, dem Sitz des Sultans von Marokko, ausgebrochen seien, die 
Republik veranlassen könnten, zum Schutz der Europäer Truppen dorthin zu senden. In seiner Antwort 
betonte Kiderlen-Wächter, er könne nicht verhehlen, dass zu befürchten sei, die deutsche ö ffentliche 
Meinung werde die Besetzung eines zweiten wichtigen Hafens (neben Casablanca) durch Frankreich als 
einen Schritt zu der Beseitigung der Konvention von Algeciras ansehen. In Berlin und auch anderweitig 
durchschaute man sogleich die heimliche Absicht der Franzosen, von der "friedlichen Durchdringung" 
Marokkos zur gewaltsamen Besitzergreifung überzugehen. Am 15. Mai erhielt die deutsche Regierung 
die offizielle Nachricht, dass Paris sich entschließen müsse, Fez tatsächlich zu okkupieren, doch solle die 
Okkupation nur für die unbedingt nötige Zeit andauern. Demzufolge rückten französische Truppen in die 
genannte Stadt ein. 
In Deutschland bestanden anfangs Meinungsverschiedenheiten über die Haltung, die man einnehmen 
solle. Der Kaiser vertrat den Standpunkt, dass es nur günstig sei, "wenn die Franzosen sich mit Truppen 
und Geld in Marokko engagierten"; man dürfe sie nicht daran verhindern und vor allem nicht wieder wie 
früher an die Entsendung von Kriegsschiffen denken. Demgegenüber war der Gedankengan g Kiderlens 
folgender: Der Sultan von Marokko hatte seine Selbständigkeit verloren, da er nur mehr von Gnaden der 
französischen Bajonette lebte. Die Algecirasakte war demnach außer Geltung gesetzt. Dadurch hatten 
die an ihr beteiligten Mächte die volle Freiheit zum Handeln. Um nun Kompensationen für die 
Besitzergreifung von Marokko durch Frankreich zu erlangen, müsste Deutschland Schiffe nach Häfen in 
Süd - Marokko, nämlich Agadir und Mogador, schicken, wo deutsche Firmen große Interessen besaßen 
und dann mit einem "Faustpfand" in der Hand zu Verhandlungen übergehen. 
Die Idee kolonialer Zugeständnisse an Berlin wurde auch von französischer Seite vertreten, und von 
Cambon sogar ausdrücklich erwähnt. Kiderlen aber fürchtete, wenn Marokko einmal ganz in der Ge walt 
Frankreichs sei und Deutschland nichts unternehme, werde es nur sehr wenig bekommen. Als nun im Juni 
1911 Spanien, ganz nach dem Muster der Republik seinerseits bei Alkassar Truppen landete, um diesen 
Ort und Larasch vor "aufständischen Kabylen" zu schützen, betonte der stellvertretende Staatssekretär 
im Auswärtigen Amt, Zimmermann, im Einklang mit den Ansichten Kiderlens in einer Aufzeichnung die 
Notwendigkeit  einer  deutschen  Aktion.  Er  wies  darauf  hin,  dass  Frankreich  darauf  ausgehe,  die 
Errichtung der Schutzherrschaft über Marokko als eine Tat im Sinne der Algecirasakte hinzustellen, 
während sie doch das Gegenteil sei. Dadurch werde die deutsche Regierung, die immer für die 
Unabhängigkeit des Sultans und die Gleichberechtigung der Nationen eingetreten sei, vor der Welt und 
dem eigenen Lande eine schwere Niederlage erleiden. Ein zu später Einspruch werde Frankreich Zeit 
geben, die öffentliche Meinung überall gegen Berlin aufzuwiegeln und hernach jede Kompensation 
abzulehnen. Man müsse also jetzt in Paris bekannt geben, man sei an der Hand der letzten Ereignisse zu 
der Überzeugung gelangt, dass es ein unabhängiges Marokko nicht mehr gebe, und alle Mächte, frei von 
den Voraussetzungen der Algecirasakte, wie Spanien und Frankreich Maßnahmen zum Schütze ihr er 
Interessen treffen könnten. Hierauf müsse man vier Kreuzer nach Mogador und Agadir abgehen lassen 
und nach deren Ankunft mitteilen, man wolle Frankreich und Spanien keinerlei Schwierigkeiten bereiten 
und sei zu jeder Aussprache bereit. Was die Wilhelmstraße bezweckte, liegt auf der Hand. Die Leiter der 
deutschen Politik wollten genau wie 1909 den Gegensatz zu Frankreich in Nordafrika aus der Welt 
schaffen. Die Republik durfte sich in Zukunft ungehindert dort ausdehnen, aber für dieses Zugeständnis 
hoffte man, im rechten Augenblick eine möglichst große Gegengabe verlangen zu können. Der Kaiser ließ 
sich am 26. Juni für den Plan gewinnen. 
Am 30. Juni ging an die Mächte, die den Vertrag von Algeciras unterzeichnet hatten, die schriftliche 
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werde, das daselbst für die Dauer der Unruhen in Marokko bleiben solle, und zugleich wurden mündliche 
Erklärungen im Sinne von Zimmermanns Aufzeichnung gegeben. Daraufhin damp fte das Kanonenboot 
Panther nach Agadir (Panthersprung nach Agadir?) ab. Der deutsche Schritt, der für die Eingeweihten 
keineswegs durchaus unerwartet kam, wurde zunächst überall verhältnismäßig ruhig aufgenommen. Der 
französische Außenminister war zwar überrascht, aber "nicht bestürzt", die Pariser Presse verhielt sich in 
den ersten Tagen recht gemäßigt. Rom und Petersburg zeigten sich ziemlich gleichgültig. Nur der neue 
Unterstaatssekretär im englischen Auswärtigen Amt, der frühere Botschafter in Petersbu rg, Sir Arthur 
Nicolson, bemerkte, Agadir ei kein offener Hafen und stellte die Frage, ob Deutschland Truppen landen 
werde, was Metternich noch nicht beantworten konnte. Kurz nachher erklärte Grey, nun sei eine neue, 
heikle Lage entstanden, die England zwinge, seine eigenen Interessen in Marokko zu verfolgen. Eine 
schriftliche  Mitteilung  in  diesem  Sinne  erfolgte  am  4.  Juli.  Drei  Tage  später  bekannte  sich  der 
französische Außenminister zu Verhandlungen mit Berlin bereit, und Cambon, der von Paris nach der 
deutschen Hauptstadt zurückkehrte, erhielt die Vollmacht zur Besprechung von Kompensationen. Seine 
erste Unterredung mit Kiderlen verlief verhältnismäßig günstig. Der Name des französischen 
Kongogebietes  als  Austauschobjekt  wurde  genannt,  und  der  Vertreter  d er  Republik  war  sichtlich 
erleichtert, als er erkannte, dass Deutschland in Marokko selbst keine Ansprüche er… 
Inzwischen drängte der Kaiser auf raschen Abschluss, um die bestehende Spannung möglichst bald zu 
beseitigen. Bei einer zweiten Unterredung mit Cambon am 15. Juni sagte nunmehr Kiderlen 
unumwunden, er wolle "den französischen Kongo, und zwar ganz" haben. Diese Forderung bezeichnete 
der Botschafter als unannehmbar. Im Anschluss an die zuletzt erwähnte Besprechung trat ziemlich 
unmittelbar eine Krise ein, deren Schauplatz aber weniger Paris als London war. Am 21. Juli hatte Orey 
mit Metternich ein ernstes Gespräch. Der britische Außenminister frug, was Deutschland in Agadir 
eigentlich wolle und ließ durchblicken, er befürchte eine Festsetzung in Marokko selbst. Am gleichen 
Tage hielt der Schatzkanzler Lloyd George in London eine Rede, in der er von der britischen Nationalehre 
sprach und recht deutlich mit dem Krieg drohte, falls England da, wo vitale Interessen auf dem Spiele 
ständen "im Rate der Völker zur Seite geschoben werde". Dass die Worte als Drohung für Deutschland 
gemeint waren, verstand die ganze Welt sofort. Mit einem Schlage nahm die ganze 
Marokkoangelegenheit ein bedrohliches Gesicht an. Was wollte Großbritannien? War es entschlossen, 
das Schwert zu ziehen, um Frankreich zu unterstützen? In ganz Deutschland, wo niemand an bewaffnete 
Verwicklungen dachte, regte sich eine tiefe Erbitterung. Die Regierung verzichtete zwar auf eine 
öffentliche Antwort an Lloyd George, um eine weitere Zuspitzung zu vermeiden, ließ aber durch 
Metternich  einen  scharfen  Protest  aussprechen,  der  am  25.  Juli  erfolgte.  Schon  vorher  hatte  sie 
versichern lassen, dass eine Landung in Agadir nur im äußersten Notfall beabsichtigt sei. Allmählich trat 
dann eine Beruhigung ein. 
Die Verhandlungen zwischen Berlin und Paris dauerten zwar noch lange, aber am 4. November 1911 
konnte ein Abkommen ( Deutsch-französisches Abkommen über Marokko vom 4. November 1911) fertig 
gestellt werden, auf Grund dessen Deutschland ein Stück des französischen Kongo als Abrundung für 
seine Kolonie Kamerun bekam ( Deutsch-französisches Abkommen über Äquatorial-Afrika vom 4. 
November 1911) ,  während es seinerseits jeder Einmischung in Marokko entsagte. Wenn man den 
Verlauf der Ereignisse überblickt, so erscheint das schroffe englische Vorgehen zunächst unbegreiflich. 
Glaubte man wirklich an eine Kriegsgefahr, oder wollte man sogar einen Zusammenstoß herbeiführen? 
Es ist noch heute nicht ganz klar, was sich eigentlich in London hinter den Kulissen abspielt e. Der 
Vertreter der englischen Arbeiterpartei, Keir Hardie, sprach nachher von dem "krankhaften 
Geisteszustand, der in einigen Köpfen des Foreign Office herrsche". Gewisse Anzeichen lassen darauf 
schließen, daß Grey mit einem Überfall der deutschen Flotte rechnete, andere wieder deuten an, dass 
derselbe Grey den Russen ihre Gleichgültigkeit gegenüber der Marokkofrage zum Vorwurf machte, und 
der britische Botschafter in Paris zum mutigen Widerstand riet. Eines aber ist ganz klar: In den Tagen um 
den 20. Juli war Großbritannien abermals bereit, für Frankreich bis zum äußersten zu gehen. Dafür 
sprechen schon allein die militärischen Vorbereitungen, die man in aller Hast anordnete. Es wurde nicht 
nur, zum mindesten ein Teil der Flotte mobil gemacht, sondern der britische Generalstabschef Wilson 
reiste schleunigst nach Paris und vereinbarte dort mit dem französischen Generalstabschef Dubail 
umfassende Maßnahmen für das gemeinsame Vorgehen der beiderseitigen Landheere. Die englischen 
Truppen, die in Nordfrankreich an Land gesetzt werden sollten, wurden auf sechs Divisionen festgesetzt. 
Das Band, das beide Länder verknüpfte, wurde noch enger geschlungen, als bisher, und das bedeutete 
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englischen Regierung wurden bald nachher von dem britischen Hauptmann Faber in der Öffentlichkeit 
Angaben gemacht, die allgemeines Aufsehen erregten und dem liberalen Kabinett, das jetzt unter der 
Führung von Asquith, dem Nachfolger Campbell-Bannermans, stand, eine scharfe Kritik im Lager der 
eigenen Gesinnungsgenossen eintrug. Plötzlich erwachte doch in einsichtigen Kreisen die Erkenntnis, dass 
man durch die Stellungnahme gegen die Mittelmächte nahe an einer schweren Gefahr vorübergegangen 
war. Gegen Ende des Jahres 1911 wurde besonders Grey heftig angegriffen”. And it continues; see: 
And: 
Kaiser Wilhelm II. 1911:" Die elende Marokko-Affäre muss zum Abschluss gebracht werden, schnell und 
endgültig. Es ist nichts zu machen, französisch wird es doch. Also mit Anstand aus der Affäre heraus!" 
Sir Eyre Crowe, Abteilungsleiter im britischen Außenministerium, notierte kurz nach dem "Panthersprung 
nach Agadir", am 3. Juli 1911: "Die Tatsache, dass Deutschland den Sprung gemacht hat, muss der Annahme 
Raum geben, dass es sich jetzt in der Lage glaubt, der Gefahr einer französisch - britischen Gegnerschaft 
zu trotzen. [...] Wenn sich [...] erweisen sollte, dass dem so ist, so stehen wir nun einer dringenden und 
unmittelbaren Gefahr gegenüber, für die gerüstet zu sein von vitaler Bedeutung ist." 
Also: 
“Am 25.11.1911 veröffentlicht die britische Regierung das Geheimabkommen von 1904 mit Frankreich, 




So sahen sich die Franzosen selbst: " Frankreich bringt die Segnungen der Zivilisation nach Marokko" 
The arrangements in Versailles 1919: 
See:http://www.deutsche-schutzgebiete.de/artikel_des_versailler_vertrages_marokko.htm 
